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SummaηWe  conducted several treatments for 158 patinets who suffered from 
various persistent pains， vascular occlusive disease， facial palsy， idiopathic deafnessand and 
nasal allergy during 12 months (1988). 
The complaints of the patients were classified as follows: cancer related pain 34 (21 
%)， post-herpetic neuralgia 24 (15 %)， low-back pain 24 (15 %)， cervical pain 20 (13 %)， 
reflex sympathetic dystrophy 6 (4 %)， facial pain 11 (7 %)， and trigeminal pain 6 (4 %). 
As strategies for pain-relief and improving circulation， stellate ganglion block (58 %)， 
and epidural block (28.8 %) were employed with lO'cal anesthetics. 
Moreover， thoracic and lumbar sympathetectomy by neurolytics (phenol-glycerine， 
pure alcohol) and thermocoagulation therapy were applied to the more severe intractable 
pam. 
Although no serious complications were observed in this survey， we suggest that these 
neurolytic procedures should be performed under intensive clinical supervision. 
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はじめに 対 象
奈良県立医科大学麻酔科外来は昭和 61年 4月に開設 対象は 1988年 1月から 12月までの期間に奈良県立医
され，同時に神経ブロック法を中心とする外来診療が開 科大学麻酔科外来を新たに受診した患者全例で， 1年開
始された.しかし，麻酔科入院患者に対する神経ブロヅ の新患総数は 219例〔麻酔相談 61例〉でベインクリニッ
グの開始は 2年後の昭和 63年度(1988)からである.こ クの対象となるものは 158例であった.




Table l. N umber of new outpatients in 1988 
Cancer related pain 












Lurnbago， Low back pain 
Discogenic pain， 
Facet syndrorne， 
Spinal canal stenosis 
Cervical pain， Shoulder joint pain， Upper-extrernity pain 20 
cervical spondylosis， 
Traurnatic cervical syndrorne， 
Frosen shoulder 





Headache， Facial pain 1 
乱1igraine，
Musc1e contraction headache， 
Atypical facial pain 
Trigerninal neuralgia 






Facial nerve palsy 2 
ldiopathic deafness 2 
N asal allergy 5 
TOTAL 158 
麻痔，突発性難聴， アレノレギー性鼻炎〉も 17例あった. ブェノーノレグリセリン，純アノレコーノレ等の神経破壊薬
個々の疾患としては癌性終痛が 34例と最も多く 21%を と高周波熱凝同法を使用した非可逆的神経ブロッグ回数
占めた.次いで，帯状抱疹後神経痛をも含めた帯状病疹 を示した (Table4).胸部交感神経節ブロックおよび腰
が31例 (20%)で，以下，腰下肢痛 24例 (15%)，頚 部交感神経節ブロッグ，内臓神経ブロックは 71回で全て
肩上肢痛 20例 03%)，反射性交感神経性萎縮症 15例 交感神経の遮断を目的としたものである。他は知覚神経
00 %)，頭痛顔面痛 11例(7%)，三叉神経痛6例(4%) 
の順であった Table2_ Chief complain of canc巴rrelated pain 
癌性葵痛を主訴別に見ると，腹痛が最も多く，次いで
肋間神経痛，膜下肢痛，上肢痛，厄門部痛，舌咽神経痛 Abdorninal pain 16 
に分けられる (Table2). Intercostal neuralgia 5 
2. 局所麻酔薬使用神経ブロック数 Low back pain 6 
局所麻酔薬を使用した神経ブロック名とその回数を示 Cervicobrachial neuralgia 2 
した(Table3).合計プロック回数は 1824回でそのうち Anal pain 4 
星状神経節ブロック〔以下 8GB)が 1057回 (58%)で Glossopharyngial pain 
半数以上を占め，次いで，頚胸部，腰部，仙骨部を合わ
せた硬膜外ブロッグが 527回で 28.8%となっている TOTAL 34 
3 高周波熱凝固法及び神経破壊薬使用神経ブロック数
1988年奈良県立医科大学麻酔科外来に於けるべインクリニックの現況 (445) 
Table 3. N umber of nerve blocks の点一般への普及が望まれる.




















Table 4. N umber of nerve blocks using neurolytics われわれは帯状癌疹や帯状癒疹後神経痛には交感神経
Stellate Ganglion Block 1057 
Glossopharyngial block 4 
Occipital nerve block 12 
Phrenic nerve block 2 
Sup巴rficialnerve block 8 
Brachial plexus block 24 
Cervical， thoracic epidural block 222 
Lumbar epidural block 194 
Continuous epidural block 48 
Caudal block 111 
Subarachnoid block 
Peridurography， epidural injection 19 
Intravertebral discography， injection 7 
Radiculograpy and block 1 
Facet block 37 
Suprascapula nerve block 25 
Shoulder joint arthrography 3 
Peripheral nerve block 38 
TOTAL 1824 
Thoracic sympathetic ganglion block 
Lumbar sympathetic ganglion block 
Splanchnic nerve block 
Fac巴trhizotomy 
Subarachnoid phenol block 
Selective radicular block 
Gasserian ganglion block 
Maxillary nerve block 
Mandibular nervd block 
Supraorbital n巴rveblock 
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